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はっき りした結果は得られなかったo そこで、 H29年度は見本刺激を捕した後に選択肢を提示し、記憶と照合す
る課題でへビの認識がすぐれるかを検証する。
2016--D-3 Connecting the dots: linking host behaviour to parnsite transmission 
Julie Duboscq (KUWRC) 所内対応者；伯drewMacIntosh 
Investigating infectious disease dynamics is important for managing health of livestock, wildlife, and humans, aswel as 
species/habitat conservation, public health and economic issues. For this pr吋ect,we studied simian foamy vims (SFV) and 
Escherichia coli infection patterns in Japanese (and Rhesus) macaques to understand: 1/ factors determining intensity, 
prevalence血 ddiversity of pathogens in relation to individual and social network characteristics, and 2/ infection risk and 
transmision pathways of pathogens within social networks. We focused on socially-transmissible parasites that are endemic 
and relatively host-specific. They are of low virulence but nevertheless monopolize host resomces and are not without 
fitness consequences. These organisms further provide a good model to examine transmission dynamics. Initialy, we 
planned to conduct the study at Koshima, but data collection proved too complicated for a one-year pr句田t.During a short 
visit, we collected a few fecal samples and have stor吋 themat the Primate Research Institute for reference. Instead, we 
switched our focus to captive macaques at KUPRI where I collected behavioural and biological samples on two social 
groups. We are now establishing SFV and E. coli genetic profiles for each host, and matching them to individual (age, sex) 
and social ( c阻むalityin aggression and grooming networks) characteristics to dete.ロ由netransmission pathways. Preliminary 
data shmv that 56/58 ad叫ts(>4yo), 30/34 juveniles (1-4yo）皿d7/22 infams (<lyo), as well as 63/75 females and 30/39 
males tested positive for SFV. Preliminary data on 15 Rhesus and 16 Jap出1esemacaques showed that dyads也atgroomed 
more and也atwere of 町凶加agesh包edmore simil紅 viruss仕組出血ano也ers,whereas aggression frequency, kinship, or 
dominance rank did not seem to affect strairi similarity.百1eseeffects may be linked to 1/ a hi虫errisk of transmission 
between individuals in frequent active body contact and 2/ natural viral strain evolution, some sむainsexisting 
predominantly m some years but not in others. This research can infonn animal population management阻 dwelfare as wel 
as give insight mto evolutionary pressur巴son sociality and parasitism in animal groups. 
2016-D-4 レトロエレメント由来の獲得遺伝子の霊長類における分布解析
石野史敏（東京医歯大・難研）、金児 石ー野知子 （東海大・健康科学）、李知英 （東京医歯大・難研）、入江将仁 （東










ることから、 霊長類の行動進化にも直接関係する可能性が高いと考えている （Irieet al.Front Chem 2016）。
2016-D-5 脂質を標的としたサノレ免疫システムの解明







のX縁結晶講造解析を昨年完了し、りボペプチド結合様式を解明した（Na凶 eCommunications. 7:10356, 2016)c 




2016-D 6 ヒト動脈硬化症のアカゲー ザノレモデノレ作出のための基礎研究
日比野久美子、竹中晃子 （名古屋文理大学・短期大学部） 所内対応者： 鈴木樹理
低密度リポたんぱく質受容体 （LDLR）のLDLとの結合部位であるエクソン3領壌にCys61Tyr変異を有する家
族性高コレステローノレ（Ch）血症を示すインド産アカゲ‘ザノレ家系（7頭）が動脈硬化症のモデノレ動物となりうるかを




た。 したがって、 へテロ接合型＃1784(6＇）と＃ 1834(c3'）はモテソレ動物となりうることが明らかとなったcしかし、
唯一のホモ接合個体＃2041(3歳）の LDL値は正常個体と変わらず、考察した結果、年齢の影響の可能性が示唆さ
れた。正常マカカ属サノレ500頭で調べた結果からは6～7歳までtCh値（LDL値）が約2割低下し続けることを以



















黒鳥英俊（茨城大学 ・農） 所内対応者 ：木下こづえ
フランジ成長期の雄オランワータンのテストステロン、成長ホノレモン、黄体形成ホノレモン、およびジヒドロテ




















2016-D-10 Bergmann's rule泊 skullsize and clinal variation in skull shape of wild vs. captive fascicularis group 
macaques 
Julia Arenson、St巴phenFrost、FrancesWhite (University of Oregon) 所内対応者 ・伊藤毅
The aim of也isstudy was to explore geographic V釘iationin skull shape and size in fascicularis group macaques. I 
collected 45 3D l組合narkcoordinates over the cranium and used multivariate statistics to explore the relationship between 
geographic and anatomical landmarks. In addition, I landmarked two populations of translocated captive macaques, in 
Puerto Rico and Beaverton, OR阻 dcompared them to the wild cline. Botl1 cranial size and shape are con-elated with 
latitu白血the wild populations. The translocated captive macaques were larger than expected, but were sirnilar in shape to 
the wild population of origin, suggesting the dine in shape is evolutionary while the size dine may be more plastic. I came 
to the Kyoto PRI to collect additional samples of Macacaβ1Scata, to increase my sample size and confirm the preliminary 
results of my project. 













DNA修復能の解析の多くは抗体を用いて行うが、 我々 のこれまでの研究に用いてきたヒ トタンパクに対する抗
体が他の霊長額種でも使用可能かを検討するために、ヒト及び旧世界ザノレ由来のトランスフオーム細胞株を用い
て、抗体の交差性を検討した。その結果、 DNA損傷応答キナーゼでりン酸化される KAPl,Chk2, Chklのリン酸
化に対する抗体は旧世界ザノレ由来細胞でも使用可能であった。 また、DNA援傷応答の中心因子、 NBSl,MREll, 
RAD50に関してもヒトタンパクに関する抗体が使用可能であることがわかった。平成29年度の共同利用 ・共同
研究でこれらの抗体を用いて、霊長類細胞聞でのDNA損傷応答の差異について、検討する計画であるc
2016 D 12 二卵性ふたごチンパンジーの行動発達に関する比較認知発達研究















中）I草 （東海大 ・医）、上田真保子 （東海大 ・マイクロ・ナノ）、宮沢孝幸 （京大 ・ウイノレス）、 下出紗弓 （神








古川貴久、大森義裕 （大阪大 ・蛋白研） 所内対応考 ：大石高生
黄斑は網膜の中央部に存在するキサン トフィノレという色素が豊富にある直径 1.5-2mm程度の領域である。 この
部分は、角膜から入射した光がレンズで屈折し焦点を結ぶ位置となる。 黄斑では、錐f本視細胞の密度が高く黄斑
部では解像度が高いe ヒトを含む霊長類には黄斑が存在し、 高精度な視力を発揮することができるe また、 黄斑
の異常はヒトにおいて黄斑変性を含む網膜疾患の原因となる。マワスを含む霊長類以外の晴乳類では黄斑は存在
せず、黄斑の発生 ・維持のメカニズムはほとんど明らかになっていない亡アカゲ、ずノレまたは、 ニホンザノレ、 コモ
ンマーモセットなどの霊長類の網膜をRi"'¥JA-seq解折、蛍光免疫染色、 insituハイプりダイゼーション解析等を行





朝長啓造、小嶋将平 （京都大学ウイノレス ・再生医科学研究所） 所内対応者・ 今井啓雄
本共同研究は、霊長類に内在しているボノレナワイノレス様配列 （EBLs）の機能を明らかにすることを目的に行わ




ンパンジー、ゴリラならびにマーモセット由来の繊維芽細胞よ りゲノム DNAを抽出し、 EBLsの配列を PCR法







小倉淳郎、選後貫成美 （理研バイオリソースセンター遺伝工学基盤技術室） 所内対応者 ：中村克樹
最近我々は、顕微授精技術を用いることにより、 マーモセット体内で自黙発生した生後 1年前後の精子 ・精子
細胞（未成熟精子）から受精卵が得られること明らかにした。そこで本研究では、さ らに竿期に顕微授精を行う
可能性を検討するために、性成熟の早いマウスへ新生イ子マーモセット未成熟精細管を移植し、精祖細胞からの精















和田直己 （山口大 ・共同獣医） 所内対応者：西村剛
肩甲骨に関する研究 （研究タイトノレ ：噛乳類の肩甲骨の材料力学的特徴および肩帯周辺筋のlocomotionとの関
係）に用いられた蕃号N090009、97 8 3、90008、10 0 4 2、10 0 4 2の標本については他の
約 16 0種の晴乳類のデータとともに現在、論文化の作業中であるc肩甲骨、周辺筋肉のデータと動物のすイズ、
系統、 生息域 （ロコモーション）との関係を明らかにするのが呂的である。
寛骨に関する研究（研究タイトノレ：晴乳類の寛骨と脊柱（推体）の形態と移動運動）に用いた番号90 0 1 0、9
0 0 1 0、90012、90 0 1 2、10 0 4 2の標本については現在、 統計的作業中である。 肩甲骨の研究と
同様、多くの晴乳類のデータを収集し解析することで研究目標は達成される。 寛骨についてはまだ改正された動
物種は45であり、これから 10 0種以上のデータ解析が必要となる。 椎骨については頚椎から尾椎までのデー
タ収集が必要で作業が始まった段階である。
モメントパランスについての研究 （研究タイトノレ：噛乳類のモメントバランスとロコモーション）に使用した




五十嵐由里子 （日本大学松戸歯学部）、久世濃子 （国立科学博物館） 所内対応者 ．西村剛
ヒトでは、 骨盤の仙腸関節耳状面前下部に溝状の圧痕が見られることがあり、特に妊娠 ・出産した女性では、
探く不規則な圧痕 （女卦辰出産痕）ができるe 直立二足歩行に適応して骨盤の形態が変化し、 産道が狭くなった為
こヒ トは難産になった、と言われている。妊娠出産痕もこうしたヒ トの難産を反映した、ヒト経産女性特有の形
態的特徴であると考えられてきたc しかし、我々 は、 平成27年度までに京都大学霊長類研究所や国内の博物館、
動物園等に収蔵されていた大型類人猿3属 39個体の耳状面前下部を観察し、大型類人猿でも耳状面前下部に圧
痕が見られることを確かめた（圧症があった個体 iゴリラ：6、チンパンジ一： 6、オランワータン： 0）。 本研究
ではe 圧痕の形成要因を調べる為に、 類人猿の遺体を解剖し、耳状面に付着する筋肉や靭帯の状況を調べた。 平





2016 D 19 蛍光標識マルチプレックスPCRによる新規動物種識別法の開発















黒田公美 （理研 ・BSI・親和性社会行動）、膏藤慈子 （武蔵野大 ・教育 ・児童教育上 篠塚一費、矢野沙織 （理





















から Bartone/la菌が分離 （添付図）され、 菌種間定の結果、B.quintanaと同定された。 一方、その他のサノレから
本菌は分離されなかった。
今後、TBIから分離された株について、複数の遺伝子領域を用いて遺伝子型別する Multi-locussequence typing 
(MLST）によって解析するとともに、同個体における持続感染の有無についても検討していく必要があると考
えられたc
2016 D 23 霊長類ゲノム解析を通したウイノレス感染制御遺伝子の進化に関する研究
佐藤佳、 小柳義夫、 三沢尚子、中野雄介（京都大 ・ワイルス ・再生医科学研）、中J1草 （東海大 ・医）、上田真














ある個体は8施設で13個体であった。その年齢は 19歳から 50歳の範圏であり、 平均年齢（土SD）は34.5土8.4歳
で雌と同居しているのは 11個体であったむ繁殖制限されていない個体はそのうち6個体である合他の2個体の

















2016-D-26 Sequencing of huntingtin 01・thologs in severnl primate species 
Elena Ca仕組旬 、GiulioPaolo Formenti {University of Milan) 所内対応者 ：今井啓雄
W抽出血e企ameworkof the project "Intermediate allele identification in non-human primates through H抗 Exonl
sequencing”I have spent也氏自weeks at Primate Research Institute with the general goal of sequ巴ncingH抗orthologs(rHtt -
real H悦）組dparalogs {pH杭）in up to 107 samples belonging to different individuals企om34 non-human primate species. 
These samples were available through PRI and their collaborators (essentially Jap包1eseMonkey Center一応,1C),
We are after the identification, if pr国 ent,of a pr凶ratespecies with Htt genetic features similar to humans (i. e. high nlllllber 
of CAG repeats). Incidentally，也Epr巴senceof an H仕pseudogene(pHtt) in th巴 familyof Callithricidae could also be 
investigated. 
When at PRI, I immediately met the PRI collaborator from the Japanese Monkey Center at their annual meeting to 
establish a cooperative research effort that would have allowed samples retrieval. During the same meeting I have also 
presented in public our experimental plan. 
After PRI 50th anniversary I have install巴din the laborat01y, verified the presence of al consumables that were 
previously ordered and started a ser・iesof preliminary experiments with the DNA already available. 
While the preliminary experiments were on-going (PCR amplification, cloning, plasmid extraction and sequencing) I 
received a first batch of 12企omPRI tisues by Dr. Nagume Tani for DNA extraction，企omwhich DNA was extracted and 
the samples were also processed. That week I have also pr百四tedour experimental plan to the weekly meeting of the 
Molecular Biology Section. 
Finally, we could meet with Dr. Takashi Hayakawa from応,1Cto decide which samples to process from their tissue bank. 
We firstly decided to focus on TおwWorld Monkeys (100 samples): some of them harbour both rHtt and pHtt and represent 
a group of usually small primates, potentially suitable for disease modelling. 
羽市ileI kept procesing也efirst 12 samples from PRI I have prepared也巴 first21 tissue samples from品1Cfor DNA 
extraction. However I have noticed也atwhen amplifying the Calithricidae samples, where both rHtt阻 dpH仕ispres巴nt,W巴
get preferential amplification of pHtt over rHtt. So I design巴danew s住ategyto selectively amplifシtherHtt in those species. 
Despite this, amplification of rHt in three new species (S. sciureus, A. trivirgatus, A. belzebuth) was achieved. 
Results from sequencing of the samples from first 12 samples from PRI suffers the same isue reported above (i.e. 
preferential amplification of pHt over rHtt）組dmoreover in JMC samples pHtt is present wher邑itshould not suggesting 
that there could have been some DNA contamination in the sampl巴 Thisis possible since Dr. Hayakawa had reported也at
several of these samples were very old. 
I have cloned and sent plasmid for sequencing from tisue samples of JMC, and started to apply the new山ategyfor 
assessing only rHt. 
Unexpected events related to personal matters forced me to return back to Italy ahead of time. At that point, results of 
sequencing for応,1Csamples were not conclusive. They suggested that some contamination is likely to be pres巴ntbut也atit 
is also possible to sequence rHt/pHtt from也em.I was also unable to obtain results for出enew strategy for assessing only 









ネバーノレ、プータン、ベトナム、 台湾）から 7名延べ13件の応募を採択し共同研究を実施した0 3年目には研究
所で初めて共同利用研究会を海外（スリランカ）で開催し、課題d研究の情報交換と研究成果の総括を行った合こ
の結果、①種の多様性と系統あるいは系統地理、 ②多様な環境における個体群生態、③人との摩擦および保全管
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